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The COSO has published Internal Control-Integrated Framework in 1992 and Enteゆrise Risk Management-Integrated Framewoylk in
2004. In Japan, two laws have been enacted regarding intemal control. nese represent merger of risk management and intemal con-
trol. There were paradigm shift inrisk management and internalaudit, bothof whichare in linewitheach other resulting &omthe
same change of business environment andthe necessity for stronger corporate govemance. ne relationship betweenrisk manage-
ment and intemalControl has become even more important nowadays. Risk managementwill enhancethe value of intemalcontrol and
internalcontrolwill expedite adopdon of enterpriserisk management by Japanese corporations. ni§ paperwill examinethe relation-
ship betweenrisk management and intemalcontrol relying on the case study in U.SA so as to concludethatthe relationship should
be characterized as merger.







































































































る｣ (McNamee, 1998, p. 2),リスクの定義には
実にさまざまなものがあるので｢文脈において理













Wide Risk Management (EWRM), Enterprise
Risk Management (ERM) , Integrated Risk Man-



















ject matter expert)を関与させること, ③リスク
分析を行うこと,そして④リスクの比較ができる


























































































































































































































































































































汰,資料版『商事法務』 199号, p.248) Zl)や神
戸製鋼株主代表訴訟事件所見(平成14年4月5







































































るのは, Barton et al. (2002)のMaking Enter-
prise Risk Management Pay oHと, Walker et al.
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い見識があるからである(Walker et a1., 2002, p.
5)｡










(Walker et a1., 2002, p. 19)0
③内部監査人がリスクの評価をすることはない｡
リスクの評価は現業部門(subject matter ex-
pert)に任される(Walker et a1., 2002, p. 19)0
④ERMを社内に浸透させるための方法として
は,リスクワークショップが一般的である
(Walker et a1., 2002, pp. 2卜22)｡ワーク
ショップの司会進行は, ERMコンサルタン
トか,内部監査人が学習をして行う
(Walker et a1., 2002, p. 198)
⑤内部監査人はERMの報告を取締役会(監査

















































｢旅の途中｣であると言われる(Walker et a1., 2002,
p. 12,p. 28)｡ ERMの実践が容易でないのは,そ
れが｢リスクマネジメントを日常業務に組み込み
特別な仕事としない｣ということだからである
(後藤, 2001, p. 35)｡それは突き詰めれば企業文
46
化の問題であり,経営トップ(米国ではChief
Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief






















2)内部統制の定義は, ①The Committee of Sponsoring
Organization of the Treadway Commission (COSO) ,
(むThe Institute of CertiBed Public Accountants
(AlcpA) , @The Institute of Intemal Auditors (IIA)
④¶le Basle Commi仕ee of Banking SupeⅣision, ⑤
ne European Monetary Institute (EMI)の間でも互





















(森本他, 2005, p. 78)0
6)トレッドウェイ委員会組織委員会(neCommittee of







8) ISO DGUIDE 73, Risk management-Vocabulary-Guide-
linesfor use in Standaylds, Aug. 31, 2001. (8才)日本規格
協会編(2003, pp. 85-104)参照｡




















13)原文は, `There areknownS,knownunknownS, and
unknown unknowns (作者不詳). "｢未知の既知｣とは
｢知らないことを知っていること｣, ｢未知の未知｣と
は｢知らないということも知らないこと｣である
(Walker et a1., 2002, p. ll)0




























19) 刀le Cadbury Report 1992, The Greenbury Report 1995,
The Hampel Report 1998などがある｡
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